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This research examines the perceptions of riverine communities along Rajang River in 
Sarawak towards the occurrences of disasters such as severe flood, riverbank erosion, and 
fire. Such occurrences cause damages and losses to their livelihoods. The idea of “disaster” 
is alien to the local communities and most of the times they have their local interpretation 
especially cultural-based explanation. The perception of disaster is looked through the local 
context and how these communities react to these events. A disaster management mechanism 
is in place, under the Sarawak Welfare Department (JKMNS). However, the mechanism is 
towards the role and coordination of various agencies in the event of disaster. At the riverine 
community’s level, there exist only the protocol to inform the District Office about a disaster 
and in severe cases, evacuation is the usual action taken. While awaiting aid to arrive, the 
riverine communities are left on their own to cope with the untoward happenings. A better 
disaster management and intervention mechanism should be in place to reduce social, 
economic as well as psychological impact of the victims. The empirical data for this research 
were gathered through interview and observation in 29 longhouses and villages along the 
Rajang River. Headmen of these villages and longhouses are interviewed on their views and 
experiences about disasters. Additionally, rituals are documented to grasp a better 
understanding of how riverine communities perceive disasters happen and how they cope 
with. Disasters are perceived as uncontrollable events but with reasons. The religious 
riverine communities hold the view that disasters happened due to rapid development and 
industrialisation. They normally adhere to the directives of the authorities by informing the 
District Office and wait for aid to arrive. On the other hand, the communities who are still 
practicing the traditional adat religion perceive that disasters are the impact of distorted 





angered the spiritual world. While waiting for government aid to arrive, the communities 
hold rituals to appease the spirits or “antu”. Religious beliefs play an important role in how 
the riverine communities in Rajang River perceive the cause and occurrence of disasters. 
Religious beliefs therefore influence the kind of resilience measures taken by the 
communities.  The study is embedded in Cultural theory introduced by Mary Douglas and 
Aaron Wildavsky in 1982, which is important to discuss individual perceptions and 
interpretations towards the risks surround them. 
 
Keywords: Disaster, resilience, vulnerability, religious belief, Rajang River, riverine    


















Komuniti Sungai Rajang di Sarawak: Hidup dan Menghadapi Bencana 
ABSTRAK 
 
Kajian ini membincangkan persepsi komuniti tempatan sepanjang Sungai Rajang di 
Sarawak terhadap kejadian bencana seperti banjir, hakisan tanah dan kebakaran. Bencana 
seperti ini membawa kerosakan dan kerugian kepada kehidupan seharian dan ada kalanya 
sehingga membawa maut dalam kalangan ahli komuniti. Konsep “bencana” kelihatan 
kurang dikenali oleh komuniti tempatan. Malah, mereka mempunyai tafsiran tersendiri 
tentang konsep ini dengan berdasarkan pemahaman dari segi budaya. Persepsi terhadap 
bencana turut dilihat dari konteks tempatan termasuk cara mereka bertindak apabila 
berlakunya kejadian-kejadian ini. Suatu mekanisma pengurusan bencana telah diwujudkan 
di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak (JKMNS). Namun, mekanisma tersebut 
lebih cenderung kepada peranan dan koordinasi agensi-agensi tertentu sekiranya bencana 
berlaku. Bagi komuniti di Sungai Rajang, protokol yang sedia ada hanya memaklumkan 
kepada Pejabat Daerah tentang sesuatu bencana. Perpindahan hanya dilakukan sekiranya 
bencana yang berlaku itu amat serius. Sementara menunggu ketibaan bantuan, komuniti 
tempatan ditinggalkan bersendirian untuk menghadapi kejadian yang berlaku. Satu 
pengurusan bencana yang lebih menyeluruh serta mekanisma campur tangan perlu 
diterapkan untuk mengurangkan impak sosial, ekonomi dan juga psikologi dalam kalangan 
mangsa kejadian. Data empirikal dalam kajian ini telah dikumpul melalui proses temu 
ramah dan pemerhatian di 29 rumah panjang/kampung sepanjang Sungai Rajang. Ketua 
kampung dan tuai rumah telah ditemu ramah tentang pendapat dan pengalaman mereka 
terhadap bencana. Maklumat berkaitan tatacara upacara keagamaan yang dijalankan telah 





tempatan terhadap bencana dan cara untuk mengurangkan kejadian tersebut pada masa 
akan datang. Bencana dilihat sebagai aktiviti yang tidak terkawal tetapi bersebab. Komuniti 
sungai memegang pandangan bahawa ia berlaku disebabkan oleh pembangunan dan 
perindustrian yang pesat. Mereka biasanya mematuhi arahan pihak berkuasa dengan 
memaklumkan Pejabat Daerah sementara menunggu ketibaan bantuan. Namun begitu, bagi 
masyarakat yang masih mengamalkan agama adat tradisional, mereka yakin bahawa 
bencana adalah akibat daripada tindakan manusia. Oleh itu, sebahagian daripada mereka 
menyalahkan kejadian sebagai akibat tindakan yang disengajakan dan menimbulkan 
kemarahan dunia roh. Sementara menunggu bantuan kerajaan tiba, masyarakat 
mengadakan upacara untuk menenangkan roh-roh atau “Antu”. Kepercayaan agama 
memainkan peranan penting dalam masyarakat sungai di Sungai Rajang dalam menilai 
punca-punca dan kejadian bencana yang sekali gus mempengaruhi jenis langkah-langkah 
daya tahan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kajian ini turut membincangkan Teori 
Kultural yang dilancarkan oleh Mary Douglas dan Aaron Wildavsky pada tahun 1982 untuk 
mengaji persepsi individu serta tafsiran terhadap risiko yang mengelilingi mereka. 
 
Kata kunci: Bencana, daya tahan, kelemahan, kepercayaan agama, Sungai Rajang,           
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